






















Three Types of Henry J ames' s Artist Tales 
Tatsuya NAMOTO 
要 1:::. 図
Most of the artist tales James wrote were published in 1880s and 1890s. These tales s巴巴mto fal into three 
categories. The first group， a俗sre巴pr巴s巴nt，総巴dby 
lemoぱfaぽrt出iおst臼s'privacy invaded by joumalism at註lattime. The second group focuses on the “lionization" of art動
ists. In “The Middle Years，"“The Death of the Lion，" and “The Figure in the Carpet，" the artist heroes are dis-
tressed because even critics， aswell as the reading public， can not understand or properly evaluate their works. 
The public shows interest only in the artists themselves， not in their works. Works which belong to the third 
group are“The Lesson of the Master，"“The Liar，"“TheR巴alThing" and the like. These tales evolve around the 
“art vs. the world" theme. In these tales， some artists pursue their id巴alfor釘t，while others sacrifice art for som巴
oth巴rpurposes， usually vulgar one such as“commercial success." Jamesian artist tales seem to reflect the 
author's disappointment at the way the public， critics， and joumalism treated th巴artistsin those days. 
序
へンリー・ジェイムズ (HenryJames)の110数編にのぼる中短編小説の中には、芸術或いは芸術家を主
















1つめのカテゴリーに属する代表的な作品としては、“TheAsp巴m Papers"(1888)、“The Private Life" 













わかりやすいし、彼は『創作ノーけにも寸heidea of the responsibility of destruction - th巴destructionof pa略


















Edelがジェイムズのことを“awriter addictedωl巴tter-buming"(Life ofHJ 1 : 804) と呼んでいるのには幾
分榔撒がこめられているだろうが、誇張とも震えない。小説の中においても、彼自身の実生活においても、
ジェイムズほど沢山の書簡を焼却した作家は他に類をみないだ、ろう。秘密を暴露する手紙の焼却は、初期




inick Ferr叩 d"や吋heAspem Papers"の場合のように、この時期に書かれた作品にあっては、手紙は、芸術
家或いは著名人のプライヴァシーを守るために焼却され、それを暴こうとするのは、必ずといってよいほ
どジャ…ナリズムに関わる者たちである。それ故、 JulianaBordereauが"Ahyou publishing scoundrel 1"と語
り手「私Jに対して発する言葉には、ジェイムズの主張の全てが条約されており、重みがある。
急速に発展しつつあった当時のジャーナリズムを小説家がかなり意識していたのは事実で、ジェイムズ
は寸heAsp巴mPapers"の中で19世紀後半を“theage of newspapers and telegrams and photographs and interview幅
ers"(12 : 8) と表現している。そして、著名人がマスメディアの監視の眼を逃れて暮らすことが如何に
困難になりつつあったかも、以下のTinaと「私Jのやり取りからわかる。
. . 1 think 1 know what your poor aunt wanted to say. She wanted to give directions that her papers should 
be buried with her. 
Miss Tina appeared to weigh this suggestion; after which she answered with striking decision，“Oh no， sh巴
wouldn't have thought that safe1" 
“It seems to me nothing could be safer." 
“She had an idea that when people want to publish they're capable一一!"
And she paused， very red. 



















く評備していたようで、 ThePortrait of a Ladyや、舞台上演するl祭の“Daisy担iler"の脚本などについて、
個人的に彼女に感想や意見を求めることがしばしばあった。また、 1886年の暮れからの一時期には、フイ
レンツェの Bellosguardoにウルスンが借りていた VillaBricheriに滞在しでもいる。“TheAspem Papers"の
執筆の大半は、この麗敷でなされた (Ede1L俳ofHJ1 : 804)。
上で述べた事柄は、今日ではよく知られている事実であるが、当時のジェイムズは、ウルスンと伺じ躍





は後にある友人に“HenryJames met us at Genoa， and never never [sic] 1eft us until al her pr巴ciousthings were 



































しかし、ここに面自い指摘がある。 Matthiessenは、吋hestories where J叙nesis writing from the heart of his 








このタイプに属する代表的な作品としては、“TheMiddle Years" (1893)、寸heDeath of the Lion" (1894)、














と結婚したという顛末が手記で諾られる始末である。“TheFigure in the C紅pet"の場合は、その解釈におい
て物議を醸してきた作品であり、読解に注意を要する一一本稿では、詳細については拙論「作家とジャー


























Most of Henry James's stories of artists which he chose to include in the New York Edition of his works are 
to be found in volumes XV and XVI of the 1907心9Edition. τ、'wonotable 巴xceptionsa紅ret白h巴Of1負tト付罰守r巴prir股lt犯ed
Real Thing" (1892) in volume XVIII， and the less familiar “Th巴Liar"(1888) in volume XII. The reason for their 
separation from the others is easy to see， for these two are different in intent from the stories of XV and XVI. 
The later group deal with those problems of the artist which may be subsumed under the rubric“紅tvs. the 
world"(in the terms of James's preface to The Tragic Muse)一 thedi1emma of the artist confronted with an im-
percipient and indifferent public， the seductive appea1 of easy popular“success，"the danger of artistic prostitu-
tion， tめh巴t偽hr犯ea拭tof social lioni捻za“tiぬon札1.









これらについても願を追って見てゆくが、“TheStory of a Masterpiece"と"TheLiar"はほぼ同じモチーフ
を共有しており、後者は20年先に出版された前者を元に、ジェイムズが手査しを入れて書き直したような










かったし、大佐が肖像画を破壊したことに満足を覚えるのである。 (12: 376) "The Liar"の場合は、主人
公が芸術よりも、世俗的な目的を優先させたケースにあたると雷えるだろう。



























例えば、本論では‘'TheDeath of the Lion"を、芸術家の作品を理解できない大衆や批評家を非難しようと
する意留で書かれた作品であると分類したが、他の2つのカテゴリーに属する要素も多分に持ち合わせて































Henry J細 esの中短編小説:芸術家ものの3つのタイプについて 231 
Gedge and the Hayeses have， however， something in common. They recognize the ridiculousness of the 
whole affairs and by their analysis of the situation reflect some of James's views on art and success. James insists 
that if one wishes to know or to show respect for him， one must read what he has written. The respect given to 




















l “Sir Dominick Ferrand"は、 1892年に“JerseyVillas"として出版されたが、翌年、このタイトルに己主題された。
2 本論におけるジ‘ェイムズの作品は‘守heStory of a Masterpiece"を徐いて、全てニューヨーク版に恭づいており、これ以後、
その作品が収録されている巻と頁番号のみを示す。
3 “When James had written a brief notice on her death in 1876， he did not express his often strong diffidence about the“painful side"of 
“emptying table drawers after an eminent writer's death，"nor anticipate“feeling as one who has broken op巴na cabinet or rummaged 
an old desk"; he simply wonder at her“fertility"and stated that“her admirers will be anxious to learn whether it has not bequeathed 
some documents - memoirs， reminiscences， ornarratives more explicitly fictitious which ar巴yetto se巴thelight. (Holland 131) 
4 Henry James: The Untried Years 1843グo(1953)、HemァJames:The Conquest of London 1870-1881 (1962)、HenりIJames: The 
Middle玲ars1882-1895 (1962)、HenryJames: The η四 CI，問。us}知町 1895-1901 (1969)、HenryJames:刀leM，倒的 1901-1916
(1972)の5情を指すo Edel は1963年に Pulitzer設と全米図番協会主主を同時に受賞しているが、このジェイムズ伝が去を




Albers， Christina E. A Readers Guide to the Short Stories of Henry Jalles. N巴wYork:G. K. Hall， 1997. 
Edel， Leon. Henry Jallles Leters. 4vols. Cambridge: Belknap-Harvard UP， 1980. 
ヘ刀zeL(かofHenry James. 2vols. Harmondsworth: Pe訂guin，1977.
Edel， Leon and Lyall H. Powers， eds. The Complete Notebooks of Henry James. Oxford: Oxford UP， 1987. 
Gordon， Lyndall. A Private L旅ofHenry James:お叩wiフmenand His Art. London: Random， 1998. 
Henricksen， Bruce.“The Functions of Women in the Art Tales of Henry James." Questioning the Master: Gender and Sexualiり)in Henry 
James's Writing. Ed. Peggy McCormack. Newark: U of Delaware P， 2000. 68-85. 
Holland， B. Lawrence. The E.λpense ofVisio凡 Baltimore:The Johns Hopkins UP， 1982. 
日olleran，J滋nesV.“'AnAnalysis of James's‘The Birthplace.'" Papers on Language and Literature. 2 (1966): 76-80. 
James， Henry. The Novels and Tales of Henry James. 26vols. New York: Scribner's， 1907叩17
.“The Story of a Masterpiece." Henry James: Complete Stories1864-1874. 
Ed. Jean Strouse. New York: Library of America， 1999. 20仏42.
Matthiessen， F.O.“Henry J ames' Portrait of the Artist." Partisan Review. 11 (1944): 71-87. 
Powers， Lyall H.“Henry James and the Ethics of the Artist:‘The Real Thing'and‘The Liar.'" Texas Studies in Literature and Language 3 
(1961): 360-68. 
Van Cromphout， G“'Artist and Society in Henry James." English Studies 49 (1968): 132・40
Wagenknecht， Edward. The Tales of Henry Jalles. New York: Frederick Ungar， 1984. 
Wegelin， Christof.“Art and Life in James's 'The Middle Years.'" Modern Fiι:tion Studies 33 (1987): 639司46
Wirth-Nesher， Hana.“The Thematics of Interpretation: James's Artist Tales." Henry James Reνiew 5 (1984): 117-27. 
名本透也. I作家とジャーナリズム Henry Jamesの“TheFigure in the Carp巴t"と“TheDeath of the Lion"J r中・四国アメリカ文
学研究J37号.2001年. 1 -11. 
IHenry Jamesの吋heStory of a Masterpiece"と"TheLiar":肖像画と嘘の効果J 九ナ"1アメリカ文学143号.2∞2年.
35-44. 
